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HYMENOPTERA F.
APIDAE
VON

J. D. ALFKEN (BREMEN)
VORGELEGT

\'on

Herrn

Prof. R Ebnc:r

IN DER SITZUNG

in \Vien

crhielt

AM ZU. JANNER

ich einc Sammlung

1922

von Bienen

zur Bearbcitung.

die

der genannte Forscher als Entomologe der zoologischen Expedition Prof. Dr. F. \\'erners
,·on Februar
bis April 1914 in Agypten
und im agyptischen
Sudan grof:ltenteils selbst sammelte. 1 Da die
Sammlung eine Reihe neuer und wenig bekannter ..\rlen und sogar eine neue Gattung enthalt, und
da ein Tei! der Arten von 01-ten stammt, wo das palaearktische und athiopische Faunengebiet zusammenstof3en, di.irfte eine Veroffentlichung der Sammelergebnis. e angebracht sein.
In der Anordnung der Gattungen und Familien folge ich dem Yon meinem Freunde C. Borner
in seiner Arbeit »Stammesgeschichte der Hautfli.igler« (Binlog Zentralblatt, :i0. Bd., 1919, p. 1-J.5-188)
aufgestellten System.

Superfa1nilie Apidina (Anthophila).
Familie Colletidae.
Unterfamilie: Prosopinae.
Pm. upis biliueolafa no,·. sp. 9. 5 · 5 111m Jang. Kopf nach unten Yerschmalert, Augenriinder nach
unten kom·ergierend. \Vangcnanhange sehr schmal, kaum erkennbar. C'lypeus auflerordentlich fcin und
dicht lederartig gekornelt und auf3erdem mikrosk0piscll fein und dicht langsgerieft, schwach glanzend.
Stirnschildchen matt, sehr fein lederartig gekornelt. \\'angen jederseits mit lnngem, die Fi.ihlenvurzel
Ctberragendem weif3gelbem Strich, der innen eingebuchtet und oben zugespitzt ist. Augenfurchen kurz
den obercn .\u_genrand nicht erreichend. Stirn und Scheitel ~lanzend, ziemlich dicht punktiert. Schlafen
1 Da t1thc1· .\uf~nthalt im S'.1dan in -lie Trockenzcit lie!, gah cs nur ,·crhiiltni~mallig \\"cni~ hhihendc Pnnnzen. Al~ solche.
die vicl von :\piden und anderen Hymenopteren besucht wurden, sind namentlich folgendc zu erwiihnen: .\kazien, die Oscherptlnnze (Ca/ulmpi.< /'l"()Cer,1i, Tnmnrisken und eini11:e in Giirten '1,"CZop;eneKu!turpflnnzen
(z. 8. Zwiebe!n \. Einige Arlen wurdc-n
.\llch an feucht-n ',tcllen gefangen Ehn~ r).

.I. /J .• l!fke11,
schmal, etwas dichter punktie,t. Fi.ihlergeif3el rot, die ersten Glieder gebraunt.
Prothorax mit einer
in der Mitte unterbrochenen weif3gelben Binde. Schulterbeulen weiBgelb, mit schwarzem Punkt in der
?llitte. F1ilgelschi.ippchen rotlichbraun, vorn weif3gelb. Mesonotum -schwach glanzend, sehr fein quergerieft und auf3erdem ziemlich dicht eingestochen punktiert. Schildchcn zerstreut punktiert. Mittelfeld
des Mittelsegment§ ziemlich grob gerunzelt, hinten fein und scharf gerandet. - Erstes Hinterleibstergit
glanz"end, auBerordentlich fein quergerieft, mit sehr vereinzelt stehenden feinen, eingestochenen Punkten
versehen, seitlich ohne weif3e Endfranse. Zweites Tergit ebenfalls fein quergerieft, aber auf3erdem dicht
punktiert, die i.ibrigen Tergite noch feiner uod dichter punktiert. Beine schwarz, nur die Schienen
am Grunde autlen weif3gelb gefleckt, Fuf3glieder rotlich.
- Fli."igel glashell, irisierend, etwas milchig
angelaufen, Stigma und Adern rotlich.
In dcr \Vangenzeiclmung cler P. li11eolafa Schck. tauschend i:ihnlich, die sich aber durch das
matte, dicht punktierte l\1esonotum, den dicht punktierten ersten Hinterleibsring,
die schwarzen Fi.ihler
und die dunkleren Fli.igeladern sofort unterscheiden li:if:lt.
Bara, 6. bis 8. I\Iarz 1~)14.
Unterfamilie:
Col/cf cs 1w1111sFriese.

Colletinae.

1 d", :Vfokattamwi.iste, 4. Februar.

Familie Andrenidae.
Unterfamilie;

_-lnd1·c11a
Sauignyi Spin.

8 <:?, 1

a,

Andreninae .

Kitchener Inset, \4. Februar;

1 d", Luxor, 5. Februar.

Die vorliegende Art ist mit einer ganzen Reihe Yon Namen belegt worden. Die erste Beschreibung
erfuhr sie durch Spinola,
Ann. soc. ent. France, VII., p. 512, n. LVII, 1838. In der Beschreibung dort
ist in der drittletzten Zeile ,·or dem Worte , Semhlable« zweifellos das \ 1Vort »I\Iale« vergessen worden.
Spinola
nennt <las o' also dem '? iihnlich. Dies kann ich nicht bestii.tigen. Die mir bekannt gewordenen
Sti."icke, die aus A.gypten, Algerien uncl Corsika stammen, sind bis auf ein corsisches Sti.ick, das am
2. Hinterleibsring eine schwache Rotfarbung aufweist, . ii.mtlich dunkel gefarbt.
Hist. nat.
Brulle
gab der Art den Namen A11dre11abipartita in Barker, Webb und Berthelot,
i:les Canar., IL, p. 87, n. 27, 1840. Unter diesem Namen fi.ihrte Edw. Saunders
sie in seinen Arbeiten
Uber die Hymenopteren der canarischen Inseln und \'On .-\lgericn auf. Er beschrieb auch zuerst das c?I
in The Ent. Monthly Mag. 2. ser., ,·. XV, p. 232, 1004.
F. Smith iinderte den Kamen A11drena bipartita 1853 in A11dre11abicoloraia um, da Lepeletier
biparfita beschrieben hatte, wozu er aber nicht berechtigt war, da
18-l-2 eine andere 1\rt als A11dre11<1
die Art Lepcleti ers ji.ingeren Datum ~ ist.
Es ist nicht ausgeschlossen,
daf.l sich aucl1 die Andrc11a pairtifa \\'alk.,
Egypt, p. 45, n. 222, 1871, auf die vorliegende ..\rt hezieht. Die Beschreibung
der Korperlange mit Andrc11a Savig11yi i.iherein.
Perez

List of Hym. collect. in
stimmt mit Ausnahme

endlich nannte die Art A.iulrena a11tilope, Iviellif. Barb., p. 33, 1895.

Ich besitze StUcke, die von Ec!w. Saunders
und Perez bestimmt
Deutung der von diesen Autoren beschriebcnen ,\rten moglicb.

wurden;

daher

war

mir die

Es darf nicht unerwi:ihnt bleiben, claH da-; '? dem cler Jfelitfa leporhta P::. 1•ar. sakkarae Friese
tiiuschencl ahnlich sieht, ,·on dem es sich aher sofort durch die Schenkelringlocke
unterscheiden U-U3t.
..\uch die / sind durch die .unlerseits knotig \'erdickten Fi.ihlerglieder, die auch Edw. Saunders
erwii.hnt, einem jlielifta- .J' ahnlich.
Zwei <:? \\'aren mit je eincm Sly/ops heselzt.
Die Art scheint im ~littelmeergebiet weit ,·erbreitet zu sein, mir liegt sie von Algerien (Biskra),
Cor;ilrn (Bonifacio ) und .\gyptcn (Cairo, Luxor, Kitchener In~el) \'Or.

Apidac.
,-!11dre11t1
Eb11eri spec. nov. <?.7 <i 8 mm lang. Schwarz
l(opf breit grauweif.l behaart. .-\ugenrander parallel nach unten verlaufend. Anhang cler Oberlippe sehr schmal. Oberkiefer kurz, am Grunde
fein gerieft und hier und da sehr fein punktiert, die Spitze rot gefiirbt. C!ypeus nicht \'mgezogen, ,·orn
geradt: abgestutzt, seine Oberflache ziemlich dicht punktiert, in der Mitte mit sch\\'achem, glattem, punktlosem Liingskiel. Stirn sehr fein langsgerieft. Augenstreifen ,,·eif3, in gewisser Richtung grauschwarz
schimmernd. Scheitel und Schlafen fein und zerstreut punktiert, letzterc schmal. Filhler schwarz, die
letzten Glieder unten mehr oder weniger rotbraun gefarbt, 2. Geil3elgliecl doppelt so lang wie das 3.
Thorax oben locker grauweif3, unten schneeweil3 behaart. Mesonotum uncl Schildchen glanzend, zerstreut und maf3ig stark punktiert. l\Iittelfeld des Mittelsegments matt, am Ende schv,,ach glanzend, mit
kaum erkennbarer Skulptur. - Binterleib cin wenig eidig gliinzend, die niedergedrUckten Endriinder
der ersten 3 Tergitc durchscheinend gelbrot gefarbt, Ring 1 bis 4 oben auf3erordentlich fein und dicht
lederartig gerunzelt, der 5. Ring grober erhaben punktiert.
Die er~ten 4 Tergite am Hinterrande rnit
lockercr, weif3er Haarbinde, die auf Tergit 1 weit, auf Tergit 2 schmal unterbrochen isl. Endfranse
briiunlichgelb. Sternite sehr fein und dicht quergerieft und aul3erdern nach dem Ende hin dicht runzelig
punktiert, die Endrander mit langen, weil3en, in der Mitte verkilrzten Wimperharchen.
SchienenbUrste
und Schenkellocke schneeweif3, erstere etwas silberglanzend. Schienensporne weif3lich. Die letzten Fuf3glieder rotlichbraun gefarht. - Fli.igel schwach getri.ibt, Adern dunkel-, Flilgelmal hellbraun, Schi.ippchen
braunlichgelb.
Eine zierliche Art, die in dcr Behaarung und Clypeusrandung
der A11drena J111/ia11iSchmdkn.
nahe steht, letztere ist aber grof:ler
O bis 10 111111 lang
und hat einen ,·orgezogenen Clypeus und
schmalere Hinterleibsbinden.
1 9, Kitchener

Inset, 9. Fcbruar

101-L

Mir liegt au13erdem 1 9 Y0r, das ich ,·on Schmied
in )\gypten, wahrscheinlich bei Cairo, gc-ammelt wurde.
Ich erlaube mir, diese Arl Herrn Professor

e kn e ch t erhielt, und das ,·on die-,em ebenfalls

Dr. R. Ebner

zu Ehren zu benennen.

Familie Halictidae.
Unterfamilie:

Halictinae .
Nomiini.

fribus

,\'omia Magrefili Grib. 2 9, 1 a', 15. Februar, Tuti-Insel bci Kharlum.
Nomia latipes F. Mor. 1 o', 3. Mai, Atbara. Nomia palellata Magr.
identisch sein; ich babe mich vergeblich
A1ten zu entdecken.

bemi.iht, einen Unterschied
Tribus Halictini.

Halicf1ts dives Per.

1 d", Sennar,

18. bis 20. Februar;

di.irfte mit dieser Art
in den Beschreibungen der beiden

1

1 9, Atharn, 3. l\Iai.

Halicf11s fasc~rfer Strand. 1 d", Inset Elephantine bei Assuan, 8. Februar.
Halie/us a nuvimiensis Strand. var. 1 9, Sennar, 18. bis 24. Februar.
Hal ictus h1teitarsel111s S tra n cl. 1 9, Molrnltamwi.iste bei Kairo, ..J..Februar.
Tribus

Nomioides

2

Nomioidini.

paru11ltts F. (pttlclie//11s Schei<). G 9, El Obeid, l~. bis 14. Marz.

,\Tomioides fasciat11s Friese.
8 9, 1 ·, Bara, G. bi-, 8. ~Hirz; 7 9, l r:J,El Obeid. 13. bis l·J.. Marz.
N eben den von Friese
beschriebenen
breitleibigen u nd hreitgebanderten
Mannchen kommen auch
l Herr Lnndcsgerichhrat
zu hcstirnmen.
2

gefnngcn

P. FlI ii thgc n tNnumhurg

Die nus El Oheid stammenden
(Eb n c 1-J.

Denlcschriften der math -naturw.

n. d. Saale) hatte die dnnkenswcrte

.Vo111iuid,·s-.\rten wurden

Klasse , Oil.Band.

hnupt~tichlich

in cincm (;urten

Fro:undlichkeit,

die H,1/ic/11,·-.l\rtcn

nuf Gcm(1~c- und Zierrtlnnzen

.I.

n . .~ /_(kc11,

solche mit schmalem Hinterlcib \·nr, die em Bindeglied diescr .-\1t mit Xomioide. .· l'llricgat11s Oli\'.
darstellen. Bei diesen ist das Mesonotum einfarbig gri.in und der Hinterleib
ist nur auf den Ringen
2 bis 4 oder 2 bis S mit gelben Binden , ersehen, Yon denen die erste meist nur als '.\1ittelf1eck auftrilt, die 3. und 4. in der :\Iitte unterbrnchen
ind. Diese Form moge .Yomioides infennedius var. n. 1
heiflen. E-, ist moglich, daf:I in 1hr <;ogar cine neue Art vorliegt. Das \\Teibchen di.irfte dann dem
.Yomioides fa ciat11s Frie,.;e, cler sich i.ibrigens von Xnminides vai-ie,e:attts Oliv. kaum unter cheiden
liiflt, sehr nahe . tehen.
In der Regel liitlt sich das .Vo11Jioidesji,sciafus-9
damn erkennen, dal3 der gel he Fleck hinten am
:\le"onotum vor dem Schildchen !:-ehr gut ausgepriigt, bei .\'omioides 11arietltl11s llingeg-:n mci:,t nicht
und Handlir .s;ch i'iher die
rnrhanden ist. Dieser gelbe Fleck wird i.ihrigens in den Arheiten \'1)11 Friese
( ;attung Xomioides nicht erwahnt.
Die Varietiit i11/ermedius war besonders haufig in der S,unmlung vertrekn,
~ie liegl \'\lr \'1)11 El
Obeid, J:i. h!s 14. :\Hirz, 10 cf; . ennar, 18. bis 2..J..Febrnar, -I .,.,'; 25. bi-, 27. Februar, 2 o'; Tonga,
17 . .-\.pril, 1 7 , als Type bezeichnet; Port Sudan, 3(). _-\pril, J :_;'
. Ich erhielt sie auf3erdem \'nn Schmied ek n e ch t, der sie mit dem 9 zusammen am 21. .-\pril lR\17 hei Helouan sammelte.
J

ro/1111d
iccps Hand 1. 2 •. Bara, G. bis 8. :\Hirz; fl '?, 5 .,,, El Obeid, 18. his I+. :\Jarz.
dieser .-\rt, 3 · 5 hi-. 4 1111u lang, isl, wie das O , an dem kurzen runden Kopf sowie a11 dem

S11111ioidcs

Das
malten, sch,rnrz geftirhten, clichl, ort r-:1hig greis bchaarten l(opf und Thorax l<enntlich. Schildchen nur
se1tlich, J-linlerschildchen ganz gelh. Beine hellgelb; an den Hinterbeinen
sine! die Hi.iften am (;rundc,
die Schenkel ohen an der Spitze und die . chienen an der .-\uf3en,.;eite mehr oder wcniger schwarz gefarhl. - Hinlerleib gliin7.end schwarz, rnit breiten gelhcn Binden, die am I. Ring den Hinlerrand,
nn
den Ringen 2 his I den \'order- und Hinterrand hedecken. 6. Ring am Ende, 7. ganz rnt. lit:inc mehr
oder \\'eniger rnthraun.

I· arnilie . · omadidae .
l 'ntt..:1familie: Ceratininae.
F. :\lor. I ' , Khartu111, 16. Februar; o 9, -I ) , Scnn,1r, 18. bis 2-J..Februar;
, El Obeid, 1:-1.bis 14. :\Hirz; 1 9, Gebel i\Ioro, 3 J. '.\Hirz.
('erttiilla

:1

/ursata

,,J./lndape ca11dida F. Smith.

6

9,

Sennar,

25. bis 27. Februar;

2

9.

Sennar,

ll

'?,

J 8. bis 2-.J..Februar.

Allodapc facia!is Gerst. Von die,.;cr .-\rt, die ich richtig gedeutel zu haben glaube, liegt hislang
keine ausfi.ihrlichc Beschreibung \·or. Ich erlauhe mir dahcr, im folgenden eine solche zu gehen:

9.

~ · 5 bis 3

mm Jang. Kopf nach unten ,·erschrniilert,

\\'eif:llich behaart. Oberkiefer in der :'\litte
rotlich gefarbt, am ( ;runde oben mil einern sehr kleinen, sclrn·er sichtharen, gelbweif3en Fleck. Clypeus
sch\\'ach eingedri.ickt, stark glanzend, zerstreut punktiert, mil einem grof:len gelbweifjen Fleck, dcr oben
und seitlich mehr oder \\'eniger ausgebuchlet
ist und ungefiihr eine birn- oder T-formige Gestalt hat.
Stirn an den Seiten gri.ibchenartig vertiefl, in der I\1itte mit feinem Uingskiel,
nahe dem Augenrnnde
cteutlich zerstreut punktiert. Schei tel eh\ as dichter punktiert. Schlafen sehr dicht, fein und rauh punktiert.
FC1hlerschaft unterseits am (;runJe und an der Spitze rot gef1eckl, Geil.lei an der Spitze unten und oben
rothraun. Pronolum weif.llich hehaart, nach den Seiten zu . ehr clicht, fast filzig. Schulterbeulcn gelbweiB. :Vlesonotum fast hie;;ans; F.n k -.tark ~-Jiin1.end und hier und da mit e1n.:111eirn!;estochenen Pi.incktchen he etzt, hinten,
\\·ie auch d,1-.:--;L
•llil,h.:hen matt, d\\'l\-. ,..;eidig .~liinund, mil kaurn \\'ahrnebmbnr-:1 Skulplur, :\litt elfcld de. :\Jittelsegmenc:; ct\\'a . eingcdri.ickt, matt. aul3erordentlic.:h fein und dichl ledcrartig gerunzelt, hinten mil \\ ubtigern,
gliinzendem Randc. - Hinterleib zicrnlich parallebeitig, die Hintet-riindcr der Tergite undeutlich gelbweif3
durchscheinend,
sehr ft.in und dicht gerieft, scitlich mil wenigen, kurzen, abstehenden, ,n:if1en Harchen,
die letzten Tergite a11ch oben. Das 1. Tergil seitlich mi1 gliinzender 13eule, infolg~dc:;sen in dcr i\litte
eingedri.ickt, die i.ibrigen Tergite mit feinen crhabenen PLinktchen heselzt, die nach hinten zu grober
,l'erden.
Schienenhi.irste weif:llich, \\'ie hei alien mir hekannten Allnda;it-.-\rten locker, fi~ndspnrn \\'eil.lL

'l.ll

\\'ie 81 tit hge n.

_\'u1Jli
"idt",· 1·,1rfr :_,.
i'tlfl

der mit einer 8earhcitung- von .\'0111ioide, heschiiftigt
L) I j \ '.

i'-t. mir mitteilt.

gehnrt diese Flil'b11n[;srnrieliil

~.-, I

gelh, die letztt:n Fuf3glieder liellrot.
am Grunde briiunlich.

Fli.igt.:!1glashell,

.\dern

und Fh.igt.!lrnal hcllgelh. ScllCippchen :-,tn,hgelb,

Die Art cheint in der Gro/3e und in der Gestalt des Clypt:us-Flecken
ziemlich \·eriinderlich
sein. Fri.iheren For::;chern di.irfte der kleine Fleck am Grunde der Oberkiefer entgangen zu sein.
Je 1 '? vun Sennar, 1~- bi · 22. ~'cbruar,
8. :\Hirz; El Obeid, 13. bis 1-l-.,\Hirz.

1i-1.bis 24. Februar,

'.!:-3.bis 27. Februar;

zu

Bara, 6. bis

C.:ompsumelissa gen. nu\ ·. :\Jundteilc \\"le bei AlludaJ>c'. der die Gattung auch im Habitus ahnlich
isl, schr lang, F IUgel mit ~ Cubitalzellen, die l. rnehr ab doppelt so lang w ie die '.!., mit nur ciner Discoidalzelle. Flilgelmal sehr grof3, sein Vorderrand etwas \'Orgczogen
und i.iber den Fli.'igelrand hinau. rngend . Radialzelle :-,ehr grol3, nahezu in der :\litte des Unterrande:-; des Fli.'1gelmals entspringend,
fast
rechtwinkel ig abliegend um! wie bei A.!Tndapc nach aul3en stark \'er chrniilert :..ind :wgespitzt. ill ittelfeld
des :\littelsegrnents Jang, horizontal. Letztt:s Hinterleib::;lergit flach eingedri.ickt. Hinterschiencn und Hinterfersen mit lockercr, quirlig abstehender Bi.irste, Hinterfersen
auf3erordentlich lang, mehr ab doppelt so
lang wie die i.'tbrigen Fu/3glieder zusarnmengenomrnen.
Die Gattung i...,t im Sy. Lem nehen A/lodc1p,:
zu stel len.
Contpsumelissa Borueri spec. nuv . 9. -l 11t1ll Jang. Der ganze l(orper :-,lrohgclb geforbt, am l{opfe heben
sich yon dieser Farbung nur die dunklen Augen und Kebenaugen
su\\'ie ein schmales braunes Querband am Scheitel ab, das sich \·on einem oberen .-\ugenrande nach dem andern zieht. Fi.ihlergeif3el
dunkelbraun. Mesonotum seitlich mit einem nach vorn ,·e1waschenen dunkelbraunen
Wisch. Schildchen
und Hinterschildchen
hellgelb, ersteres mit einem kleinen braunen Flecken oben an der Seile. :\fosup leuren rnit braunem Strichelchen.
i\1ittelfeld des i\littelsegrnents
seitlich rnit gro/3em, braunem Fleck.
1. 3. Hinterleibstergit
~eitlich unll am Hinknancle
breit braun gebtinclert, so da/3 die gelbe Farbe bindenartig auftritt. 4. uncl 5. Tergit vor elem Hinterande mit sehr ::;chmaler briiunlicher Bi nde. Endtergit an
der Spitze schwach gebraunt.
Korper glalt, gliinzend, nahezu ohne Skulptur und Behaar ung, nur
-4-.-6. Tergit mit sehr feinen. haartragenden
Punkten besetzt.
:\Ieinem Freunde

2

'?,

Sennar,

Oberregierungsrat

Dr. Carl Borner

zu Ehren

benannt.

26. bis 27. Februar.

Fami lie Apididae.
Unterfamilie:
Tribus

Poda li rinae.
P od alirini .

Poda./irius (AnllzoplwraJ a/r11cincftts Lep. 1 '?, Bir Joghan, 8. April. An einer feuchten Stelle neben
elem Brunnen. Fri es e fi..ihrt dtese -:t\rl in Die Bien en Afrikas , Jena, 1909, p. 271, als A11ll111pl1or<1
plmnipes F. auf. Da clieser Name aber schun 1'/72 von Pal las fur Anthoplwra acervunun L. \·e1wandt
wurde, so hat der von Lepeletier
gewiihlte Name fi.ir die vorliegencle Art einzutreten.

Podal-irius (Authophora)
A!fkeuella

TVegelini Friuse.

11mcorea Klug.

1 cf, -l. Februar,

Mokattamwi.iste.

1 9, Sennar, i5 . bis 'l,7. Februar;

J

'?, 13.

bis 14. ;\,li.irz, El Oheid.

Es dilrfte wohl anzunehmen
sein, da/3 die weif3 gebanderten, dem Podaliriits qztudrifasciatus Vi 11
iihnlichen Arten ~amtlich der von Borner
aufgestellten
Gattung Alfkenella
(Biol. Zentralblatt,
191fl
p. 168) angehoren; daher stelle ich auch die vorliegende Art hierher.

Alfkenella

spec.- El Obeid,

13. bis 14. Miirz; Port Sudan,
Tribus

1

'?,

30 . April: Atbara,

::3.Mai.

Xyl ocopini .

..,Y.ylocupu1 ltultentutta F. Sm I '?, Sennar, 18. bis i,t. Februar: 1 ? , Sennar,
Dilling, 20. bis 22. Marz; 1 '?, Bara, 6. bis 8. \tHi.rz: 1 -? , Atbara, 3. Mai.
1 Xylocopa-.\rtcn in Ag-ypleu 11111nentlich auf Tamiu·isken, . iu Sennar
(Ebner .

( >~cherpllnnze

t1nd Kvrdofan

anscheinenJ

~5. bi:-. 2,. Februar;

mit \iorlit!be

auf

Jer

.I. !J. A~f!w,,
}[ylucopa aest1w11 L. (leucutlt0rax Deg.) 1 9, Gebel Semma bei Kadugli, 29. i\Jarz, fri::;ches Sti.ick; I 9,
Talodi,2. bi 5.April, verflogen; 19, Abu Simbel, 11. Februar, vollig abgeflogen; 1 9, Luxor, 5. Februar, ,·erflogen; 2 9, Sennar, 25. bis 2.7. Februar; 2 S?, Bara, 6. bi · 8. Marz, ,·erflogen, eines nur mit Fltigelresten; l 9, Kitchener Im;el, g_ Pebruar; l 9, Insel Elephantine, 9. Februar; ..J.9, El Obeid, 2. bi 3.Marz;
4 9, ebenda, 13. bis 1-!. l\Iarz; 2 9, ebencla, 11. bis 12. Marz.

Einige Stucke waren je mit einer, eines mit 2 Milben besetzt , bei einem steckte die Milbe halb im
1. Hinterleibsring. l\Iehrere Sti.icke \'On Sennar und Gebel Semma tragi=n an den Tarsen der \ 'ordcroder Mittelbeine ,·iele Klemmkorper einer Asclepiadee.
Bei den 9 i::;t die Behaarung unterhalb der Fi.ihler und an den Schlafen meist gnm und mehr
oder weniger mit schwarzen Haaren untermischt, \\'ic dies auch Vachal angibt. In der Fi.ihlerfarbung
und in di=r Punktierung ,·on Kopf und Hinterleib ist die Art veranderlich, so daB vielleicht mehrere
Arten oder Unterarten in ihr enthalten sinct, \\'as ~ich aber nur durch Aufzucht mit Sicherheit nachweisen lill3t.
3 o', Bara, 6. bis 8. ~Hirz; 1 d , Gulfan - l{eiga Tummero, 25. bis 26. ~larz; 1 cl', Talodi, 2. bis
5. April; 1 o', Insel Elephantine, 9. Februar; 3 J', Kitchener Insel, 9. Februar; 1 cf, Shella!, 7. Februar.
}(ylocupu u/fr,1,·ea F. Smith. j 9, 1 .J, Sennar, 18. bis 2-!. Februar; l Cj_l, cbenda, 25. bis
27. Febrnar. Die Stucke, 13 bis 15 m111 lang, weichen in keiner Beziehung von den mir bekannten
Sti.icken aus Sierra Leone ab. Beim 9 findcn sich stets auch am Grnnde des 2. Hinterleibsringes in
cler l\1itte Spmen gelber Haare, was in keiner der mir b•;kannten Beschreibungen angegeben wird.

}{ylocopa c1picc1/isF. Smith. 1 J', Scnnar, 25. bis 27. Februar. Stimrnt mit der \'achal::;chen Beschreibung der .Yylocopa lttteola Le p. i'1berein, die nacb l\Ia id 1 auf -"Yylocopa apical is F. Smith zu
beziehen ist. Die Xylocopa l1tfeola Lep. bt bislang \'On den Bearbeitern der Gattung ..Yylocopa nicht
wieder gedeutet worden, was auch wohl ersl nach Einsicht der Type moglich sein wird.
Xylocop,i caffr,1 L. -J. 9, Sennar, 18. bb 2-L 1,~ebruar; ~ <?,ebenda, 25. bis 27. Februar. Die vorliegenden s> rnriieren in der Lange von 15 bis 20 mm. l\laidl, Ann. Hofmus ., \Vien, v. 16, p. 283, 1912,
schreibt, daB die von ihm unter::;uchten Sti.icke 21 bis 27 mm messen; icb babe so grof3e Sti.icke der
Art nie gesehen.
){yloc:op,i i11co1tsfans F. Smith.
Var. jlavescens Vach. 1

5 9, Sennar, 18. bis 27. Februar.
9, Gebel Moro, 31. Marz.
Unterfamilie: Apidinae.
Tribus Apidini.

lipis mellifica L. subsp. irnicolur Latr. v. Jasciata Latr. I 9, Nubbaka, 17. Marz; 4 9, Dilling,
20. bis 21. Marz; 7 9, Dilling -G ulfan, 22. bis 23. Marz; 1 9, Lebu, 31. Marz; 2 9, El Egheibish, 6. April;
:3 9, Bir Joghan, 8. April 1 ; 1 9, Tonga, 8. April.
Tribus Meliponini.

Trigoua Beccarii Grib. J cf', Gulfan, 24. Marz; 60 9, Keiga Tummero-Kadugli,
27. Marz, anscheinend aus einem Nest in der Erde; 1 9, Kadugli, 29. Marz.
Friese
stellt Trigona Beccarii Grib. als fragliches Synonym zu Trigona Bocandei Spin. Die
letztere Art dtirfte jedoch nicht auf die vorliegende zu beziehen sein, da sie dunkle Flilgel und schwarze
Adern und die Endrander der 5 ersten Hinterleibsringe gelb gebandert hat (vgl. Beschreibung). Trigona
Bec'carii dagegen hat helle Flugel, rotliche Adern und die 4 ersten Hinterleibsringe am Grunde unterbrochen gelb gebandert.
1 Beim Bir Joghan .:rhielten wir von einem Eingeborenen
mehrere mit Honig gefiillte Bienenwaben,
Larven der \Vachsmott e (G,illeria 111elo11ella)giinzlich zerstiirt wurdcn (Ebner ).

die aber ;,pilter von
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Apid,1c'.

Trig•u11aBo1~1·ssn11i
Vach. l~tl 9_, Gulfan, ~-L tlliirz. Ein ganzer Schwarm bei cinem Baum.
Trig-u11aR1tspo/ii :t\Iag r. 1 ? , El Egheibish, G. April.
Trigona Jfagreltii Friese. 10 ? , Bir Joghan, 8. April.
Trigu1w Brnuusi Kohl? 10 Ex. \Otl Gulfan-Keiga
Tummero, ~5. bis ~6. ~Hirz; Keiga TummeroKaJugli, 27. Marz; Gebel Semma bei Kadugli, :W. Marz.

Familie i\tlegachilidae.
Unterfamilie:

Hcriades

1 d', Gebel Moro, 81. :t\larz. Das Sti.ick ist nur

moricei Friese?

aber sonst mit dieser

Osmiinae.
4 mm

!ang,

stimmt

Art ilberein.
Unterfamilie:

Megachilinae.

C/wlicodu111a1 sicrt!a Rossi. 1 '?, Luxor, 5. Februar. Typische Farbung.
Jlegadrilc jhLL·111csSpin. I 9, Tuti Insel bei Kllarturn, 15. Februar; 1 '?, Atbara, 3. Mai, verflogen.
Jfq{achile

alboci11cla Rad.

'?,

1

1

d", El Obeid, 13. hi-, 1-l-.1Ii:irz;

1

d", Bara,

6. bis 8. Marz.

1 9, Khartum, 24. April. Ein o' von Sennar, 18. bis 24. Februar,
konnte ,-ermutlich das noch unbeschriehene
.] dieser Art sein . Es ist der J,,feg-achile albocincta Rad.
iihnlich, abcr kleiner, 11·5111111 Jang. \'ordcrhi.iften mit kurzem, breitem Dorn. Gesicht, Schli.ifen und
Pleuren, 1. Hinterleib:;ring ganz, di-: ubrigen Ringe an der Seile wei(l behaarl. !:l. Ring am Ende rot
gefc~rbt, in der Mitte ausgerandet und aul3erdem unregelmiil3ig gezahnt, am Grunde locker und schwach
\WiD gef11zl. 7. Ring abgerundet, in der :\1itte des Hinterrandes schwach bogenformig ausgerandet.

11hg-achile mcphisfopl1elic:a Grib.

11/egaclit'I.: ve1wsfa F. Sm. (.1fralios,t Gerst.) 2 '?, El Obeid. 1::3.bis 1-l-.?llarz. Ich halle die beiden
Arlen fi.ir identisch. Die Unterschiede, die Friese
in den »Bienen Afrikas « in der Tabelle angibt, sind
nichl stichhallig.
Vor allem ist .ilfegacl1i!e gratiosa nichl l<leiner ab Megaclzile veuusla, sondern
cbcnso grofl wie dicse. Friese gibt bei dcr Abschrift der Ger:;Uickerschen Beschreibung von 11Iegachile
v,musfa irrtilmlich cine Lange von 4 bis 4· 5 min an, wiihrencl es 4-4 · 5 Linien (= 7 · 5 bis 9 ·mm)
heil:len muB, so dal3 die beiclen Arten also gleich grofl sind.
Megaclzile ar,g,:mfata F.? 6 '?, 2 d", El Obeid, 13. bis 14. Marz; 1 d", Sennar, 18. bis 24. Februar .
Die Stucke sind etwa':i kleiner als die mitteleuropaischen,
die '? weisen einen ahnlichen charakteristischen
weitlen Fleck auf dem letzt en Ri.ickensegment auf und die d" den Zahn am Grundc der Oberkiefer. Es
ist moglich, dal3 die Sudan-Form einer besonderen Art angehort. Ich kann dies zur Zeit nicht entscheiden.
Die Gruppe der .Jfegacltile arge11tala bedarf einer gri.indlichen Neubearbeilung.

'?,

Megaclzile rot1111daicl F. 3
3. Mai.
Crocisa laevicrus
A1tihidizt11t ciuctttm

1 a', Port Sudan,

F. Mor.
1

'?,

Klg.

1

Klg.

A1itltidi1im pttlchellum

El Obeid, 13. bis 14. r-.Hirz; 1

'i:',Khartum, 12. Februar;

1

'?, Atbara,

30. April.

Atbara, 3. Mai.

'i:', Shella!, 7. Februar. Das St-Uck mim nur 6 1nm.

1 Bei Abu Simbel fand ich am 11. Februar in kleinen grabahnlichen Hohlungen cinige Hymenopterenbnuten,
,,·elche teilwebe fast tropfsteinartig von der Decke herabhingcn uni nach einem mitgebracbten Stiick zu scbliefJen vielleicbt von
Cllalicodoma (det. 1\1aid I) herri.ihrcn (Ebner).
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MIT I TEXTFIGUR

VORGELEGT lN DER SITZUNG AM 7. JUN! 1923

Von den .-\piden sind 2 'j:> von A11dr1;;1taSavigt,_l'i Spin. stylupbiert.
Die Etiketlc tr~igt die Bezeichnung: »Kitchener Insel, 8. II.« Zwischen den vorlt!tzten und letzten Abduminalsegmenten,
das bt
an der gewohnlichen Stelle, ragt zwischen den Ri.ickenschildern je ein weiblicher Cephaluthorax beraus.
Aus einer der beiden Andrenen wurdc das Stylops-s:> herausprapariert,
um die
Gri.H3em·erhiiltnisse des Cephaluthora,·
a•1geben zu konnen.
Die::;elben ::;ind:
Spitze-Basis
1 · 25 mm, Spitze-Stigma
0·08 mm, Iandibel-Mandibel
O· 39 mill,
Kopfbreite (Quer::;palte) 0 · 65 lllm, Stigma-Stigma
1 · 12 mm, grotlk Breite
1 · 12 mm.
Das Abdomen enthalt keine Larven, sondero nm Eier in einem fri.'1hen
:Entwicklungszustand.
Von den durch die Stylopisicrung ,·erursachten Veranderungen de;, vVirtes
konnte durch den Vergleich mit 3 normalen ? einiges festgestellt werden. Das ...\bdomen ist bei beiden stylopisierten Andrenen mehr gerundet und gewolbt und
dabei etwas klirzer. Bei einem Exemplar bt die Farbung de::; Abdomens dunkler.
Die Behaarung ist auf dem Abdomen besonder · der einen Andrene starker entwickelt, vor allem aut
den letzten Hinterleibsringen,
aber auch die Behaarung des Thorax ist starker und die Farbung der
Haare lichter. Dafilr ist die Behaarung der Tibia der letzten Beinpaare (Sammelapparal) etwas schwacher
entwickelt. Bei einem Exemplar ist der Kopf von einer mehr rundlichen Form. Arn Fli.igelgeiider lid.l
sich keine durch Stylopisierung verursachte Veranderung beobachten.
Aus Agypten ist von Strepsipteren
speziell von Stylops wenig bekannt. Nur ein S(1•lops- ? in
Andrena carbonaria Fab. (pilipes) erwahnt ohne Bcschreibung S.S. Saunders
in seiner l\lonographic
tiber Strepsipteren, Trans. Entom. Soc., London, 1872, p. 1 - 48 (p. 23). Diesel be Anclrene isl aus Frankreich (Perez) und Deutschland (Friese) als stylopisierl bekannt und bci Nassunov
in seinen bei<annten
Untersuchungen, Taf. V, Fig. 1 und 7, abgebildet.
Andrena Savignyi ist als stylopisiert noch unbekannt. Eine neue Art Stylops Savigi;yi ist ohne
Kenntnis des o' wohl \"On geringem \,Vert, nur wegen der Einheitlichkeit der Bezeichnung ware es nach
Pierces
Vorgehen gut, den Namen Stylops Savignyi vorlaufig zu verzeichnen.

